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Abstract : In recent years a heat island phenomenon is a problem. It is exerting bad 
influence，加thepeople who live in a city 官lecliscard heat that this is disch田-ged仕om
an industrial activity and a home in a city is a cause. Also， even the change of the ground 
surface by urbanization is related greatly Usual pavement is structure that drains 
early without inserting water in pavement，加maintainendurance nature of pavement. 
τ'he pavement of such structure has been conceivable田 oneof the cause of a heat island 
phenomenon. However， a permeable pavement is conceivable as the solution of a heat 
island phenomenon， because it is structure that由自ltrateswater. Also even a pr田essing
problem of industrial waste is intensiIYing. As for front glass of the automobile that is 
one of the recycle is difficult because there is an intermediate membrane. Itおapresent 
condition加 bepr田essedreclamation on the田casionof discard.古田 studycarried out 





























































































ミキサーで破砕した際， 2 目 36~4 ， 75mm の粒径が全体の
8割を占めた.(写真 1)
写真 l破砕したフロントガラス














安定度 B交通以下 50回 4.90以上













































































































(oc) 載荷前 載荷後 (出)
20 
通常骨材 616 515 16.3 
ガラス入り 613 509 17.0 
60 
通常骨材 617 464 24.8 








実験には 300x 100 x 50 (mm)の供試体を使用した.
試験温度は 200Cとし，載荷速度を1.0，3.0， 5.0， 
15.0mm/minと変イじさせて行った.
図9 2点載荷による曲げ試験
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度， pHは 11程度である供試体は，含水比 11%，3層
42回突きで締聞め，空中 7日間養生する.
表5 改良下層路盤の配合別CBR
水砕スラグ 消石灰 粉末化水砕 CBR平均
(見) (出) スラグ(見) (見)
95.0 2.5 2.5 91.6 
96.0 0.0 4.0 32.8 
95.0 0.0 5.0 41.7 























石膏 0.5%添加することで CBRが 10%程度上昇し 2 石
膏1.0%添加することで 20%程度上昇する.しかし，石





水砕スラグ 粉末化水砕 石膏 CBR平均
(見) スラグ(見) (出) (見)
95.5 0.5 40四3
95.0 4.0 1.0 48聞2
94.0 2.0 47.3 
94.5 0.5 50.4 
94.0 5.0 1.0 67.2 
93.0 2.0 67.2 
93.5 0.5 70圃8
93.0 6.0 1.0 81.2 















砕石粒径を 2.36~13mm， 9.5~ 13mm， 9.5~20mm ， 
2.36~20mm と 4 種類を用い，砕石置換率を過去の研究
で得られた 40%と一定にして供試体を作成し，最適粒
径を求めた.供試体の作成方法は先ほどと同様に，含
水比 11.0%，3層 42回突きで締固め 3 空中 7日間養生
する.
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図 14 改良路盤の空隙率 3 連続空隙率
一般に路盤材料として使用される砕石路盤 (C-20) 

























時間排水可能雨量いmlh)=(~ [xf ~一一)~hrlAx(t2 -tJ) 
h:水頭差 (cm) Q :流出量 (cm3)
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圏砕石路盤 園圏

















































































































0:0 0:0 0:0 0・0 0:0 0:0 0:0 0:0 













者を比較すると 9月 8日では 18.30C，9月 9日では
19.20Cと高い値を示したのに対しョ降雨後の 9月 12日
では 15.90C，9月 13日では 13.90Cと約 40C低下してい









53仙 O∞001=0。附38伽 3)=5381∞(m3) 
この値にアスフアルト混合物の密度を掛け，その重
量を求めると，
538100 x 2540. = 1.367 x 109 (kg) 
次に，アスフアルト混合物の比熱cを下記の式で求
める.

















Q = 2.558 X 1012 X (329 -328) = 2.558 X 1012 (1) 
ガソリン Hの発熱量が約 35145600Jであるから，上
158 愛知工業大学研究報告 3 第 37号 B，平成 14年， Vo1.37-B，Mar，2002 
記で求めた熱量をガソリン量に換算すると 3
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